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(Received March 30， 1967) 
In the present paper， our attention is focused on finding out how the actual 
random variation itself in time is expressed quantitatively for the random 
intensity fluctuation. When we observe simuItaneously one or more noise 
f1uctuations having random phases at two or more different observation 
points with differences in time， position， frequency or propagation constant， 
we need to consider the joint probability distribution density of the intensity 
of the multiple correlative random noise variables. We must cal1 our attention 
to the fact that the joint moments of high orders give the general correlation 
of high orders among the multiple correlative random noise variables in the 
above， e.g. usual linear correlation is ref1ected in a first-order joint moment. 
From this point of view， an explicit expression of joint gamma probabi1ity 
distribution density for two random intensity f1uctuations， after passing 
through a mean squaring circuit and a rectangular band-pass fi1ter， isth印-
retical1y derived for the white noise in connection with an experimental 
consideration. 
The statistical method described in this paper seems to be applicable also 














































































































E=すJ~f2 (t) dt 






" ， " 
』ー ーー ーー ー
!luyrY1JIrl 
n':;ヘ.'¥ (，・ lh'1611 
:\井~i ¥/ ~J \\/ ~}γ\\‘ iハ:
寸 lT
Probabi1ity assemb副la~ε酔E静e for the 




2TT事、_ { n¥ 

















P(X叫勺 = N(xn'; O. 1) 
となるから.Xn'を(4)に代入し，
2TW 












N/2 =TW=m m孟弛 .・ H ・.(8)
すなわち， EとE'の確率保測変換から，平均 energy
Eの確率分布P(E)は次式で与えられるD
Em-l -E/s P(E)一一一一~e ~I -=Pl (E;S，m) (9) -r(m)S 
ただし， Eの平均値mT(三くE>)，分散I1E2(=くE2>
ーくE>2)は， (5)， (6)， (7)の関係より，
2TW 
mT = 12 L:jくXn2>=2TW 0'2 = N0'2 = ms…(1防
n=l 
0'2E ms2 ・H ・.(叫










= 1， 2)の従う結合確率密度分布 P(Eb Ez)を
考察対象にとって，まず，この確率密度分布が従う積
分方程式をその積率母関数から導出しよう O
~ 2.1の結果によれば， Eh(h= 1， 2)はそれぞれ
つぎのごとく r型確率密度分布:




m( t h tz) = f∞f担 et1E1 
。。
• P(Elo Ez)dE1dEz 
= e t1E1 +t2E2くet1(E1- El)+tz(Ez _E2)> 
...(J.~ 
において，平均記号く〉の中を， EI-Eb E2-E2， 
の2変数について， Taylor展開すれば，
m(tb t2)=etλ+t2Ez 
• { 1十Eら[(E 1 -"Et)2t12 
+(E2_E2)2t22十
玩;二吉川2-E2)t¥t2] +...} ω 
となる口今，各1変量に関する統計的性質(10)，倒から





となるo すなわち，関係:く(E1ー Et)(E2-Ez)> 
=PEms1sZ を叫に代入して，更に(J.~の初噴 e tEl十t2E2
もTaylor展開した上，整理し直すと，




+(ひt畠弱;S2ρ)2十 2(ωt 舟品1ο)(t2謁舟向zρ))十.… .日  
[( 1 -S1tl)( 1 -S2t2)一ρEt1t2S1向J-m 
の関係が導かれる O
-ー'(16)
(( 1 +t/)( 1 +t{)一ρEt/tn
ー ? ?




結局 2変量結合確率密度分布関数 P(El> Ez)を
求めるためには，次の積分方程式を解かねばなるま




• e 1 I ・E/m-le -t/E/dE/ 
)1 a ν 
-)1 一ー一一ー 一一
a 2 P e P仁 y 2 1¥1 (2〆函〕
-・・・帥
において，置換:
p =tl十-t a = (K -1 ) E / /K2， 






tiSi=tl. Ei/Si= E/ (iニ1.2)………闘
を行ない，日.7)は
j∞JO e -(刊t'+山')
(( 1 -Sltl)( 1 -S2tZ)ー ρEt1t2S1S2)-m 
.... .(r明
2 • 3 
ψ(tl，E{) = f∞(三九，)--2 
• e-(tz'+企 )Ez'r.-'午/






















[( 1 +tt') ( 1 +tl)-ρEt{tlJ -m 
= ((A十B)t{+A)ー隅




p/(p-c)ν 仁 l/r(ν〉・ eCx X )1-1 
に着目し，置換:
p=tt'. c = -A/(A+ B). 
ν=m， x = Et' 
から，次の積分関係が導カ通れるD
1/ (山
• P(E{， E{)dE{dE{ 






「ー∞ 1 1孟B巴l'E{m-le-l{Et'，dE{ 
f km〕ー 1 1 IE/ El¥明ー1P(EιEz'}=一一一・一一一一{一一一)，-.， r (m) 1 -PE¥-ρE } 
-・倒 -~J与Er/2〆-ρEE{Ez'\
1 -ρE・Jm-1lI-E ) さて，
_.ik-llE{ / K 



















(1 -91t1)目前(1 -92t2)ー 叫の項をまとめてくくりだ
すと，
の関係を聞に用いて， B白 gel関数を変形B関 sel関数
に変換すると，
m(tbω=Jγ∞ eZ1 




1 (E1' Eハヰ1P(El ，'E{)==~ ・一一ート一一)r (m) 1-ρE¥ーρE / 
一生2EL y /2A孟子EZ¥
• e 1 -PE ・lm-lt -..-=-. -" 












r(α+n十 1) 1 !p-l¥n 
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r(m) ~ e ') 
E? 
・(よ盟三ーす¥(m-l)
r(m) S2m e " } L n 
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さらに， Lo(m-U(Ei) = 1の関係から，具体的に P
(E1.E2) は，
P (El.~) =Pr(Et)Pr(E.!) 
. [∞ n!rく~)~ P: L (m-l) 1 + ~ ;:.(_ ';-: '¥l' E 








































なわち，θm(t1 •t2)/8t2 I t1ot2→。からくE2>=S2mが，








(U2Eh Ehの分散.h=1.2) ・H ・，(4日
PE=(くEIE2> 一くEl>く~>)/t1EIUE2， 


































- (-/)ηjn!， (-/)n三 T(m-l)jT(-1) ト・ (48)
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_11 +言-PE)
く叫2>=m2Elm2Eg( 1 +すr
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Table. 1 Comparison between experimental results and 
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o '.0恒Z‘ぬ弘前払∞z‘ぬ e.ぬ恨め 8.ぬ_/ 0 1.0 
V='布商品








o 1.白 2.ぬ z‘ぬ骨E由民o6‘00 'T.叩1_. 0 
V:強制。
Fig. 4 Bessel型強度分布Cmニ弘〉と S/Nの関係




1.60 2，‘00 3‘0-0 1-.00 5'.00 6‘00 
Fig.5 S/N比が一定な Bessel型強度分布と動揺率mとの関係
〔註〕さきに発表した福井大工報 14.No.2. 21 (1966)の図はすべて筆算によりグラフ図示したものですが，後，大学に
ディジタル計算機が納入されたので，これに再び吟味計算させ. XYプロッターにグラブ図示させたところ，
一部に誤りがあるのを見出しました口ここに正確なグラフ図を示して訂正に代えました(太田・宮田〕。
a 
d 
乱=1
(a.=偽有00)
v=係布6.
